








A Study on game concept in Japan University football selection
－ Through game analysis of Japan and Korea University football selection game － 
 
Wooyoung LEE 1）,  Takahiro KAWADA 2）,  Masaki OHIRA 3）, Naoya MATSUMOTO 4）, 
 Masahumi YOSHIMURA 5）,  Masato OTAKE 6）, Ippei ARIYAMA 2）,  Yoshiaki IIDA 1）
Abstract
I　In this study, a coach is intended that we clarify it from the data analysis of the game and 
examine it whether players can practice a game concept in a team formation process.
In this study, we used two methods called an interview investigation and video analysis. And I 
analyzed a game about four items of a shot, a pass, a trap, the ball acquisition.
From the analysis of this example, it was suggested that following two points were important.
1) Ball capture in the vital area.
2) Improvement of the technique such as the pass in the vital area, a trap and the shot.
　　It will be necessary for the coach to brush up a team concept more in future. In addition, it is 
demanded from the team by training that improvement knows the problem. And it is demanded 
that the team practices a game at a higher level.
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学選抜が前半 4 回、後半 0 回で総 4 回、成功
率は（0 点）0%、全日本大学選抜の有効シュー
ト数は、前半 2 回、後半 7 回、総 9 回で、成





ス数は 401 回、その内 275 回成功で、69.2%
の成功率であった。また、全日本選抜の総パ











シュー ト（有効シュー ト数） 総シュー ト9 本（4 本）0％ 総シュー ト15 本（9 本の内 4 得点）26.7％
パス（成功数、成功率） 401本（成功275 本、69.2％） 396 本（成功 272 本、69.1％）





















学選抜は 192 回、全日本大学選抜は 222 回で
全日本大学選抜の方が中盤でのパス交換数が
多いことが示された。









総 252 回の内、223 回成功で 88.5% の成功率
を示し、全日本大学選抜は、総 261 回の内、
233 回成功で 89.3% の成功率であった。数字
だけでは両チームの差はなかった。しかし、





























6st エリア 5st エリア 4st エリア 3st エリア 2st エリア 1st エリア
全韓国大学選抜 13.30％ 33.70% 26.50% 20.50% 4.80% 1.20%




　競技場を 6 分割したデータの図 4-1、図 4-2
をみてみると、高い位置（1–4 エリア）でのボー
ルゲイン（獲得）数が、全韓国大学選抜は総 
44 回で、全日本大学選抜は総 54 回を示した。
全日本大学選抜の方が 10 回多かった。






























































































































ている。1972 年に IBM ドイツ法人 OB な
どにより設立された企業で、ドイツ中西部
ヴァルドルフに本社を構える。日本法人
SAP ジャパンは 1992 年に設立された。
注４）PDCA サイクルとは、企業が行う一連
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ても利用可能である。資料（１）は、パソ




の DF ラインと MF（セントラル MF・守
備的 MF）の間のスペースを指している。
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